






















（ 1 ）　Thomas Jefferson to Dr. Joseph Priestley, Mar. 21, 1801, in Merrill D. 
Peterson, ed., Thomas Jefferson: Writings （1984） ［＝Jefferson Writings］, 1086参
照。当該箇所の翻訳は西川秀和『アメリカ歴代大統領大全　［第一シリーズ］建国
期のアメリカ大統領 3 　トマス・ジェファソン伝記事典』、213頁巻末史料 7 ─ 2 に
もある。
（ 2 ）　「日の下に新しきことあらざるなり」という箴言は『伝道の書』 1 、 9 からの























引 用 で あ る。 こ の 文 言 が ヘ レ ニ ズ ム 的 な 循 環 史 観 を 表 す こ と に つ い て は、
Williams, James G., Proverbs and Ecclesiastes, in Robert Alter and Frank 
Kermode, eds., The Literary Guide to the Bible （1987）, 263─282; とりわけ279参照。
（ 3 ）　Jefferson to John Adams, Jan. 21, 1812, in Jefferson Writings, 1259参照。当該
箇所の翻訳はソール・K・パドーヴァー編『ジェファソンの民主主義思想』（1961、
富田虎男訳）、160頁にもある。
（ 4 ）　例 え ば、Helo, Ari, Thomas Jefferson’s Ethics and the Politics of Human 
Progress: The Morality of a Slaveholder （2014）［＝Jefferson’s Ethics］, 16─45参照。
また、Valsania, Maurizio, The Limits of Optimism: Thomas Jefferson’s Dualistic 
Enlightenment （2011）, 33─34も参照。
（ 5 ）　例えば、Helo, Jefferson’s Ethics, 16─17は、ジェファソンの道徳観が古代のも
のと大きく異なるわけではないことを指摘する。
（ 6 ）　さしあたり、Colbourn, H. Trevor, Thomas Jefferson’s Use of Past, in William 
and Mary Quarterly 15 （1958） ［＝Use of Past］, 56─70; Id., The Lamp of Experience: 
Whig History and the Intelectual Origins of the American Revolution （1965, rep. 
1998） ［＝Lamp of Experience］, 197─200; 204─209; 224─225参照。近年では、Cogliano, 
























（ 7 ）　近年、Spahn, Hannah, Thomas Jefferson: Time, and History （2011） ［＝Time 
and History］は、ジェファソンの時間観念と歴史認識の変遷を総合的に検討した。
本稿の基本的な発想は Spahn の研究に大きく依拠している。
（ 8 ）　例えば、1800年 1 月27日付ジョゼフ・プリーストリー宛書簡で、最高の贅沢は
ローマやギリシアの著述家を原語で読むことで、古典を読むことから得られる喜び
は何物にも代えがたい、と記している。Jefferson to Joseph Priestley, Jan. 27, 1800, 
in Jefferson Writings, 1072参照。ジェファソンの古典への強い愛着、それを育んだ
ヴァージニアの伝統については、さしあたり、Wright, Louis B., The Classical 
Tradition in Colonial Virginia, in Papers of the Bibliographical Society of America 
33 （1939）, 85─97; Id., Thomas Jefferson and the Classics, in Proceedings of the 
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Ⅰ　「日の下に新しきことあらざるなり」

































（11）　Jefferson to Robert Skipwith with a List of Books, Aug. 3, 1771, in Jefferson 






























（12）　Jefferson to Thomas Mann Randolph, Jr., Aug. 27, 1786, in Jefferson Writings, 
861─862参照。また、Spahn, Time and History, 124─125も参照。






















Fine Arts という 3 つの項目に分類した。最初の History という範疇は、










（14）　Jefferson to Peter Carr, Aug. 19, 1785, in Jefferson Writings, 816n. 参照。
（15）　キケロの書簡をリウィウス等の歴史作品と同一視する点も特徴的だが、ここで
はこの点についてのこれ以上の検討は控える。
（16）　Cogliano, Thomas Jefferson, 20参照。また、Colbourn, Lamp of Experience, 
267─273 も 参 照。 さ ら に Civil Histoty は civil history proper と ecclesiastical 
history に 分 か れ、civil history proper は ancient history と modern history に、






























─Roper, Hugh, The Historical philosophy of the Enlightenment, in Studies on 
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の宣言は次のように表現されている。“We therefore the representatives 
of the United States of America in General Congress assembled, appealing 
to the supreme judge of the world for the rectitude of our intentions, do in 
the name, & by the authority of the good people of these colonies, sol-
emnly publish & declare that these united colonies are & of right to be 




















（24）　詳細は、Richard, Carl J., Founders and the Classics: Greece, Rome, and the 
American Enlightenment （1994）, 39─43参照。





























（2008）, 2 ; 25; 42; 46; 53; 59参照。
（26）　Dickinson, John, Letters from a farmer in Pennsylvania, to the inhabitants of 
the British colonies （1768）参照。
（27）　こうした理解は、McDonald, Robert M. S., Thomas Jefferson’s Changing 
Reputation as Author of the Declaration of Independence: The First Fifty Years, 
in Journal of the Early Republic 19 （1999） ［＝Changing Reputation］, 169─195; とり
わけ175─176; Id., Confounding Father: Thomas Jefferson’s Image in His Qwn Time 
（2016） ［＝Confounding Father］, 17も参照。
（28）　後注（34）対応本文参照。「自明（self─evident）」という表現は起草委員会で
加えられた表現である。明石『トマス・ジェファソン』、213頁参照。
（29）　Jefferson to Henry Lee, May 8, 1825, in Jefferson Writings, 1501参照。




























“We hold these truths to be self─evident: that all men are created equal; 
that they are endowed by their creator with certain inalienable rights; that 
（30）　Jefferson, Epitaph ［1826］, in Jefferson Writings, 706参照。
（31）　各植民地での伝達・発表の過程の詳細は、Hazelton, John H., The Declaration 
of Independence: Its History （1906, rep. 1970）, 240─281参照。
（32）　この点については、Detweiler, Philip F., The Changing Reputation of the 
Declaration of Independence: The First Fifty Years, in William and Mary 
Quarterly 19 （1962）［＝Changing Reputation］, 557─574; と り わ け558; Maier, 
Pauline, American Scripture: Making the Declaration of Independence （1997） ［＝
American Scripture］, 155─160も参照。
（33）　Maier, American Scripture, 156; 273n.4に引用されている。
ただ一つの出来事（原田）　　447




ァージニア権利章典では次のように述べられている。“that all men are 
born equally free and independent, and have certain inherent natural 
rights, of which they cannot, by any compact, deprive or divert their 
posterity; among which are the enjoyment of life and liberty, with the 




ア憲法の叙述はこうである。“that all men are by nature equally free and 
independent, and have certain inherent rights, of which, when they enter 
into a state of society, they cannot, by any compact, deprive or divest 
their posterity; namely, the enjoyment of life and liberty, with the means 








　ところで、1776年 7 月15日から起草が始まり 9 月28日に発効したペンシ
ルヴェニア憲法では次のように定められた。“That all men are born 
equally free and independent, and have certain natural, inherent and 
inalienable rights, amongst which are, the enjoying and defending life and 
liberty, acquiring, possessing and protecting property, and pursuing and 
obtaining happiness and safety
（38）
.”1777年 7 月 8 日に批准されたヴァーモン
（34）　Jefferson Writings, 19参照。
（35）　Maier, American Scripture, 165に引用されている。
（36）　Thorpe, Francis Newton, ed., The Federal and State Constitutions, Colonial 
Charters, and Other Organic Laws of the States, Territories, and Colonies ［＝
Federal and State Constitutions］ Ⅰ─Ⅶ（1909, rep. 1993）, Ⅶ, 3813参照。
（37）　例えば、明石『トマス・ジェファソン』、225頁参照。
（38）　Thorpe, Federal and State Constitutions, Ⅴ, 3082参照。
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ト 憲 法 は 次 の 通 り で あ る。“That all men are born equally free and 
independent, and have certain natural, inherent unalienable rights, 
amongst which are the enjoying and defending life and liberty; acquiring, 




は、“All men are born free and equal, and have certain natural, essential, 
and unalienable rights; among which may be reckoned the rights of 
enjoying and defending their lives and liberties; that of acquiring, 
possessing, and protecting property; in fine, that of seeking and obtaining 






















（39）　Thorpe, Federal and State Constitutions, Ⅵ, 3739参照。
（40）　Thorpe, Federal and State Constitutions, Ⅲ, 1889参照。
（41）　この点は、Detweiler, Changing Reputation, 561 ─562; Maier, American 
Scripture, 163─167も参照。
（42）　Jefferson Writings, 22─23; 明石『トマス・ジェファソン』、216─218頁参照。




















直後の1776年 7 月 8 日付リチャード・ヘンリー・リー宛書簡で、大陸会議の修正・
削除によって文書が良くなったかどうか、ジェファソンはリーに意見を求めてい
る。Jefferson to Richard Henry Lee, July 8, 1776, in Julian P. Boyd et al., eds., The 




稿を評価している。Edmund Pendleton to Jefferson, Aug. 10, 1776, in Papers of 
Jefferson, Ⅰ, 488参照。ペンドルトンの記述から、ペンドルトン宛書簡は 7 月29日




ろう。他方、McDonald, Changing Reputation, 177─178; Id., Confounding Father, 
19; デリダ「アメリカ独立宣言」60頁は、大陸会議の修正によってジェファソンは
独創性にたいする自負を傷つけられたとする。



























（45）　Jefferson, A Summary View of the Rights of British America, in Jefferson 
Writings, 103─122. 松本重治編『世界の名著33 　フランクリン　ジェファソン　マ
ディソン他　トクヴィル』（1970）、209─231頁に翻訳がある。
（46）　以下の叙述から理解できるジェファソンの歴史認識については、Colbourn, 
Use of Past, 66─68; Id., Lamp of Experience, 197─199; Cogliano, Thomas Jefferson, 
22─23参照。また、Spahn, Time and History, 118─120も参照。なお、歴史叙述が
『意見の要約』で果たしている機能については、Conrad, Stephen A., Putting 
Rights Talk in Its Place: The Summary View Revisited, in Peter S. Onuf, ed., 































































（49）　この書簡については、Colbourn, Use of Past, 69; Id., Lamp of Experience, 204─
205; Cogliano, Thomas Jefferson, 23も参照。







とはとても考えられないのです。」Edmund Pendleton to Jefferson, Aug. 26, 1776, 





























（52）　The Commonplace Book of Thomas Jefferson: A Repertory of his Ideas on 
Government, with an Introduction and Notes by Gilbert Chinard （1926）, 352; 353参
照。































（53）　Jefferson to George Wythe, Jan. 16, 1796, in Jefferson Writings, 1031─1032参
照。
（54）　Ebenezer Hazard to Jefferson, Aug. 23, 1774, in Papers of Jefferson, Ⅰ, 144─
146参照。
（55）　List of Papers for Hazard’s Proposed Collection, in Papers of Jefferson, Ⅰ, 146
─149参照。































（57）　Hazard, Ebenezer, Historical Collections; Consisting of State Papers, and Other 
Authentic Documents; Intended as Materials for an History of the United States of 
America, 2 vols. （1792─1794） なお、ハザードについては、Shelley, Fred, Ebenezer 
Hazard: America’s First Historical Editor, in William and Mary Quarterly 12 
（1955）, 44─73参照。
（58）　The Article on the United States in the Encyclopédie Méthodique, in Papers of 
Jefferson, Ⅹ, 3 ─65参照。
（59）　William Short to William Nelson, Oct. 25, 1786, in Papers of Jefferson, Ⅹ, 3
参照。




　トマス・マン・ランドルフ・ジュニア宛書簡からほぼ 1 年後の1787年 8
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〔大陸会議の〕すべての構成員によって署名されました。その日について





































（62）　Jefferson to the Editor of the Journal de Paris, Aug. 29, 1787, in Papers of 
Jefferson, Ⅻ, 61─64参照。
（63）　この点については Papers of Jefferson, Ⅻ, 64n 参照。投函されなかった根拠が
列挙されている。
（64）　ジェファソンが起草者であることも周知の事実ではなかった。とりわけ、
McDonald, Changing Reputation, 178─180; Id., Confounding Father, 19─20参照。
『アメリカ独立宣言』の起草者としてジェファソンに最初に公に言及したのは、
1783年 5 月 8 日のエズラ・スタイルズの説教とされる。The United States elevated 
to glory and honor. A sermon, preached before His Excellency Johathan Trumbull, 
Esq. L. L. D, governor and commander in chief, and the Honorable the General 
Assembly of the state of Connecticut, convened at Hartford, at the anniversary 
election, May 8 th, 1783. By Ezra Stiles, D. D. president of Yale─College （1783）, 46
には、その旨の表現が認められる。




























（65）　Soulés, François, Histoire de troubles de l’Amérique anglaise （1785）.
（66）　Soulés, Histoire de troubles de l’Amérique anglaise: ecrite sur les mémoires les 






































（68）　David Ramsay to Jefferson, June 15; July 13; Aug. 8, 1785, in Papers of 
Jefferson, Ⅷ, 210─211; 293─294; 359─360; Jefferson to Ramsay, Aug. 31, 1785, in 
Papers of Jefferson, Ⅷ, 457参照。
（69）　William Gordon to Jefferson, Feb. 20, 1787, in Papers of Jefferson, Ⅺ, 172; 
Jefferson to Gordon, July 2, 1787, in Papers of Jefferson, Ⅺ, 525参照。
（70）　Encyclopædia Britannica ⅩⅩⅡ （1911）, s. v. Ramsay, David, 879参照。
（71）　ゴ ー ド ン に つ い て は、Pilcher, George William, William Gordon and the 
History of the American Revolution, in Historian 34 （1972）, 447─464参照。





















さしあたり、Cohen, Lester H., The Revolutionary Histories: Contemporary Narratives 
of the American Revolution （1980）, 185─211; Id., Creating a Usable Future: The 
Revolutionary Historians and the National Past, in Jack P. Greene, ed., The 
American Revolution: Its Character and Limits （1987）, 309─330参照。
（73）　彼らは歴史書を刊行するに先立っていくつかの作品を公にしていた。例えば、
Ramsay, An Oration on the Advantages of American Independence: Spoken before 
a Publick Assembly of the Inhabitants of Charlestown in South─Carolina, on the 
Second Anniversary of that Glorius Era （1778）、また、Gordon, The Doctrine of 
Final Universal Salvation examined and shewn to be unscriptural in answer to a 
pamphlet entitled Salvation for all men illustrated and vindicated as a Scripture 
doctrine （1783）である。
（74）　Ramsay, The History of the Revolution of South─Carolina from a British 
Province to an Independent State （1785） は、Ramsay, Histoire de la révolution 
d ’Amérique, par rapport a la Caroline Méridionale として、フランス語版が1787年
に出版された。他方、Gordon, The History of the Rise, Progress, and establishment 
































（75）　Jefferson, The Anas, 1791─1806. selections: Explanations of the 3. volumes 
bound in marbled paper, Feb. 4, 1818, in Jefferson Writings, 661参照。






















（76）　Jefferson to John Adams, Aug. 10─11, 1815, in Lester J. Cappon, ed., The 
Adams─Jefferson Letters: The Complete Correspondence between Thomas Jefferson 






戻 し、 気 分 を 直 し て、 素 晴 ら し い 姿 に な る だ ろ う。」Adams, Defence of the 
Constitutions of the United States of America, in Charles Francis Adams, ed., The 































（78）　Jefferson to Chastellux, Nov. 26, 1782, in Jefferson Writings, 780参照。当該箇
所の翻訳は西川秀和『ジェファソン伝記事典』、131頁にもある。
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の出来事」と記せば十分だった。ジェファソンの世界はただ一つの事実そ
のものによって覆ってしまうことが、認識されたのである。




























（80）　ジ ェ フ ァ ソ ン と ス タ ー ン に つ い て は、Burstein, Andrew, and Mowbray, 
Catherine, Jefferson and Sterne ［＝Jefferson and Stern］, in Early American 

































（83）　Burstein and Mowbray, Jefferson and Stern, 20参照。
（84）　ジェファソンとマーサのこのエピソードは、西川秀和『ジェファソン伝記事
典』、131─132頁にも紹介されている。さらに、このエピソードについては、Spahn, 
Time and History, 80─82も参照。Spahn, Time and History, 81には、Fig. 3 とし
て、二人が引き写した文章の写真が掲載されている。

























































Detweiler, Changing Reputation, 565─574; Maier, American Scripture, 170─189; 
McDonald, Changing Reputation, 180─195参照。なお、『自伝』を書き残すという
行為がジェファソンにとってどのような意義を持ったかについては、Sloan, 
Herbert, Presidents as Historians, in Richard Alan Ryerson, ed., John Adams and 




（87）　Jefferson to Roger C. Weightman, June 24, 1826, in Jefferson Writings, 1517参
照。なお、西川秀和『トマス・ジェファソン伝記事典』121頁にも当該書簡の翻訳





















（88）　ランボルトの辞世の演説の引用は Colbourn, Lamp of Experience, 223─224によ
る。ジェファソンの当該書簡とランボルトの演説については、Adair, Douglas, 
Rumbold’s Dying Speech, 1685, and Jefferson’s Last Words on Democracy, 1826, in 
William and Mary Quarterly 9  （1952）, 521─31参照。
（89）　ジェファソンに見出される矛盾を説明するために用いられる常套句である。
とりわけ、自然権による「万人の平等」の主張者と黒人奴隷制による大農園主とい
う矛盾の説明に用いられる場合が多い。Huddleston, Eugene L., Thomas Jefferson: 
a reference guide （1982）, xv 参照。
